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チャル（Moczar, Mieczys aw）とエドワルド・ギエレク（Gierek, Edward）７であったが，クレムリンが
４ １９５０年に１５．１％（国勢調査）だった兼業農家は，１９６７年には３１．０％（農業経済研究所調査）に増加した





















































ン・シドラク（Szydlak, Jan），「モチャル派」のユゼフ・ケンパ（K pa, Józef），スタニスワフ・コチョウェク


















































































































年－３．９）（Müller [1985], p. 145）。さらに，１９６０年代に開始された投資が１９７１－７３年にかけて次々と
完成したことも，１９７０年代初頭の国民経済の速い成長の主要な要因の一つである。しかしギエレク政
権は，これが前政権の遺産であることを過小評価し，自分たちの新しい政策が生んだ成果だと過信し


















































年 １０．５％，１９７５年 ９．０％，１９７６年 ６．８％，１９７７年 ５．０％，１９７８年 ３．０％）。
１９７６年より，投資が厳しく引き締められ，１９７０年代前半に１０－２５％の成長を示していた投資も５



























（Gorzelak [1987], p. 342）。
１４ 農業が長期的不振に陥った理由は，主に次の通りである。７０年代初頭は農業の潜在力を引き出すことによって農業生
産の拡大を図ることができたが，７０年代中葉には潜在力となっていた諸要因も枯渇し，また引き続く天候不順によっ




















z ，個人農１４５７z であった。参考までに，個人農の地位回復が図られた１９８４年には，それぞれ１２６０５z ，１４１１９z ，１１２０１z








１９５１－１９５５ ＋１，２８０ －４３０ ＋８５０
１９５６－１９６０ ＋９４２ －１，６７７ －７３５
１９６１－１９６５ ＋１，４７８ －８９２ ＋５８６
１９６６－１９７０ ＋２，９８５ －１，７８０ ＋１，１７８
１９７１－１９７５ －９２７ －１，６９９ －２，６２６
１９７６－１９８０ －１６，１０３ －１，１５３ －１７，２５６
１９７１ ＋３５３ －７８９ －４３６
１９７２ ＋５０９ －２５１ ＋２５８
１９７３ ＋１４８ －２３１ －８３
１９７４ －７００ －２２７ －９２７






























１６ １９７４年に外国貿易省は外国貿易海事省（Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej）に再編された。
表２ 輸出入の国民所得・工業生産弾力性
（固定価格ベース）
粗生産国民所得 純 工 業 生 産
輸 入 輸 出 輸 入 輸 出
１９４７－５０ １．５３ １．４４ １．２２ １．１６
１９５１－５７ １．０１ ０．１２ ０．８０ ０．０９
１９５８－６５ １．５３ ２．２９ １．０５ １．５８
１９６６－７０ １．４４ １．５２ １．１３ １．２０
１９７１－７４ １．７９ １．１２ １．７１ １．０７
１９７５－７８ ０．７２ １．１４ ０．５０ ０．７９
１９７９－８０ １．０３ １．０６ １．０１ １．０４
出所：Wojciechowski [1979], p. 329 ; GUS [1986].




























長期債務 中期債務 合 計
１９７１ ２，５５５ １，３６６ ３，９２１ ２６ ３，９４７ １８７
１９７２ ２，９９０ １，５９６ ４，５８６ ８ ４，５９４ １９２
１９７３ ５，４４７ ３，０６５ ８，５１２ ２０３ ８，７１５ ３１７
１９７４ ９，６８２ ４，９３０ １４，６１２ ２，７３２ １７，３４４ ９７５
１９７５ １５，６５９ ７，１７６ ２２，８３５ ５，０１２ ２７，８４７ １，６７４
１９７６ ２１，９８６ １１，７８４ ３３，７７０ ６，５６５ ４０，３３５ ２，２１０
１９７７ ２４，６７１ １８，３２２ ４２，９９３ ６，５６５ ４９，５５８ ２，９９６
１９７８ ２５，９８３ ２４，６７９ ５０，６６２ ８，３２２ ５８，９８４ ３，８２２
１９７９ ２９，３９０ ３３，２０９ ６２，５９９ ８，６３９ ７１，２３８ ５，２７１
１９８０ ３０，５１４ ３９，７３０ ７０，２４４ ６，３８８ ７６，６３２ ７，５４５
注：各年の平均為替レート（対１USドル）１９７１年－４．０００，７２年－３．６７６，７３－７７年－３．３２２，７８年－３．１６６，７９年－
３．０８９，８０年－３．０５４振替ズウォティ。




























金 融 目 的
合 計
電気・機械
機 器 輸 入
穀 物 ・
飼 料 輸 入
そ の 他 の
商 品 輸 入
１９７１ １，０６６ ７８２ ５７０ １８７ ２５ ２８４
１９７２ １，７０５ １，０３６ ８５４ １５７ ２５ ６６９
１９７３ ５，５０９ ２，６２３ ２，０５９ ５１５ ４９ ２，８８６
１９７４ ７，７９１ ４，５２８ ３，８８６ ６２１ ２１ ３，２６３
１９７５ １１，８６３ ６，１９６ ５，４２２ ６６４ １１０ ５，６６７
１９７６ １４，９６４ ８，７８５ ５，２１８ １，９０５ １，６６２ ６，１７９
１９７７ １３，７６３ ９，５６４ ５，５１９ １，７１９ ２，３２６ ４，１９９
１９７８ １７，３７６ １３，３５０ ５，４４３ ３，３００ ４，６０７ ４，０２６
１９７９ ２５，８１７ １７，４３１ ５，７２２ ４，３１４ ７，３９５ ８，３８６
１９８０ ２６，８７７ １７，１００ ４，９６９ ５，１４４ ６，９８７ ９，７７７
１９７１－８０ １２６，７３１ ８１，３９５ ３９，６６２ １８，５２６ ２３，２０７ ４５，３３６
出所：Rydygier [1985], p. 304.
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Mechanism of the Polish External Debt Accumulation in 1970’s
Masahiro Taguchi
In this paper, the author clarifies the mechanism of the Polish external debt accumulation in 1970’s which had
become one of the causes of the system collapse. A basic strategy of 70’s economic development was
established at the 6th Congress of the Polish United Workers’ Party (PZPR) held in 1971. The system reform in
full scale started in 1973 based on this strategy. On the other hand, economic growth was at the peak in 1973. It
decelerated afterwards, and a lot of economic difficulties were already caused in 1974. And the system reform
was frustrated. Though the “economic adjustment” was introduced in 1976, the external debt accumulated
rapidly, and the national income produced recorded negative growth in 1979. Finally, the financial crunch and
the external debt crisis were generated. A Polish socialist system became dysfunction, and the system collapsed
in 1989.
The cause to which the external debt accumulates is as follows : (1) soft control of the foreign currency
management in the relatively centralized economic system, (2) inefficient production system caused by the price
distortion, (3) failure of domestic industry policy, especially agricultural policy. The following reform was
necessary to solve these problems : (1) introduction of profit and loss account based on market prices, (2)
bankruptcy processing of enterprise which loses solvency of external debt, (3) activation of private farms.
However, it is a solution which obviously contradicts the socialistic principles. In such a meaning, the failure of
the economic policy and the system design in 1970’s could be the begining of the end of the Polish socialist
system.
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